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Two forms of polygalacturonase have been identified in extracts of subcultured callus 
originating from Melon foliage. 
The separation of polygalacturonase by fast protein liquid chromatography (ドPLC)system 
has been investigated by ion-exchange chromatography on Mono S HR 5/5 column and by 
gel filtration on a column of Superose 12. 
The enzymes differed in stability with respect to both temperature and pH. 
Polygalacturonase 1 has a Mr of 95000， is50% inactivated at 65'C. Polygalacturonase 1I 









シ，オレンジ(1945Lineweaver， 2Mac Donndl3ら)， 
バナナ(1963Hultin)，4トマト(19 4 6 McColloch， 
Kertesz 5ら)の研究，さらにポリガラクツロナ…ゼの
存在については，トマト(1949McColloch， Kertesz自
ら)，ナシ，アボガド(1954McCready and Mc. 
Comb7)，ナツメヤシ 0969Hasegawa 8)，モモ 097
1 Pressey， Avants 9)の研究があるが，いずれも成熟
果実':1"に単常jf，された.
その後1973{f.， 1976{f.には， Presse/o. 1らによっ
* The 14th International Congress of Nutrition 1989. 
SEOUL. KOREA. Abstract P.712 
て， トマト，ナシの成熟!;Iミ肉仁l'に二却のポリガラクツ
ロナ…ゼ (PG1， PG IT) が q~胤i された，絞近では，
これらポリガラクツロナーゼが，イソ解説毛 (Polygal-
























































GeneratH⊃n 3 3 8 8
NAAKlnetln 10:I0 3.0:30 10:10 30:3.0
TRY 166 247 100
LYS 519 799 664
HIS 150 366 170
ARC 369 541 514
CysO3H 209 105 135
ASP 643 610 721
THR 239 244 266
SER 378 378 . 399
GLU 2036 1353 2603
PRO 533 683 7ll
GLY 296 268 302
ALA 346 247 327
CYS 048 044 018
VAL 385 413 408
MET 066 058 068
ILEU 231 231 229
LEU 370 367 408
TYR 2.40 310 391
PHE 2.33 274 3.13
0日-PRO 21.11 2231 9_21
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FRACTION NUMB巨只 (mQ)
15 20 
Fig. 2 The FPLC separation of Melon callus extracts on the MONO S column. The 500μ1 of enzyme 
solution in 0.15M NaCl was applied to the column. Buffer A consisted of 0.02M MES and 0.15M NaCl， 
pH6， and buffer B consistend of 0.02M MES阜nd1.0M NaCl， pH6. The system was programmed for 
linear gradient segments of 0-2min (O%B)， 2-20min (0-50%B)， 20-22min (50%B)， and 22min 




Summary of purification of ploygalact日目
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Steps Total protein 
惚g)
11.40 
FPLC MONOS 1 
PG I 岨31
PGll ι42 








































3) PG [および PGIの熱安定性
試料溶液 10，u1を40-80'Cの湯浴中に， 10分間つけ
直ちに冷却し， 1 %ベクチン酸， 0.63MNaCI、会加え，
37"C10分間インキュベーションを行ない，苦手索活性を
調べた.その結果， Fig.3に示すように， PG [は65
'C， PG Iは50'Cで，それぞれ活性が50%に減少した.
さらに， PG[は80'C，PG Iは65'Cで完全に不活性に




8.0) ，試料溶液 10μI加え， 37"C 10分間インキュベー
ションを行なった結果， Fig.4に示すように，最適婦




(PG 1 ， PG n)を凍結乾燥し，それぞれをpH5.5の
50mM酢酸緩衝液(特級 .'j土井テスク製)に溶かした.
その溶液 200μlを FPLCシステムの Superose12 
column (1 x 30c田)に注入し，流速0.5ml/minで0.5
mlずつ分取し，それぞれのピークについて分析した.
標準物質として， Pharmacia製のアノレドラーゼ (M.
w. 158000)，牛I血清アルブミン (M.W. 67000) ，オボ
アルブミン (M.W. 43000) ，キモトザプシノーゲンA
(M. W. 25000)を用いた.PGI の Mrは95000，
PG nの Mrは46000と測定された (Fig.5) 
武燦)I[女子大学紀要
二つの型のポリガラクツロナーゼ (PG1 ， PG n) 
が，メロン葉茎古告に存在することが認められた.





95000， PG nの Mrは46000であった.
約要




Fig. 3 Heat stability curve of two emzymes， 
polygalacturonase 1 and n. PGI (-0ー);PG盟
(ー @…).Enzyme samples were heated for IOmin 
at the relevant temperature in O.31M NaCl pH4. 
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Fig. 4 Effect of pH on the activities of PGI and 




































PG r(M.w 46000) 




Fig. 5 Determination of the molecular weights 
of PGI and PG n by gel filtration (1 x 30 cm 
column of Superose). The column was equilibraω 
ted and eluted with 0.05M sodium acetate， pH5.5. 
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